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 本稿は，2017 年 8 月 3 日から 8 月 6 日の日程で行われた「アジアにおけるソーシ
ャル・ウェルビーイング研究コンソーシアムの構築」（文部科学省私立大学戦略的研
究基盤形成支援事業）の「モンゴルでの提携可能性調査」の内容を報告するもので
                                                        
* 茨城キリスト教大学  
50
ある．実質的な調査は 4 日午後，5 日全日で行った． 
 今回の調査の目的は主に次の 2 点であった．一つは IRIM（The Independent Research 
Institute of Mongolia）と意見交換を行い，今後の研究協力の可能性を探ることであっ

















2017 年 8 月 4 日（金） 
 10:00～12:30 IRIM 
 12:40～13:40 歓迎行事：モンゴル料理店 NOMADS 
 14:00～15:00 JICA 社会保険実施能力強化プロジェクト 
 15:00～16:00 JICA 障がい者社会参加促進プロジェクト 
 16:15～17:15 ウランバートル市役所 ゲル集落地区区画整理担当 
 17:45～18:30 ソンギノハイルハン地区家庭病院視察  
8 月 5 日（土）   
 10:00～11:00 チンゲルテイ区デンジンミャンガ地区第 138 小学校視察 
 11:00～12:00 学校生徒宅見学  
 13:00～15:00 孤児院見学  
 16:00～     市内観光（ダムバダルジャー墓地，ザイサントルゴイ） 
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が 66 歳であるとはいえ，65 歳の人が残り一年で亡くなるわけではない．事実 65 歳






りなく似ているという．例えば韓国は日本の 2003 年～2008 年に，タイは日本の 1980
年代の状況に重なる．そして今のモンゴルは，乳児死亡率，高齢化率，出生率から
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現在では特に発展途上国に対して DET を普及させているのは JICA 以外に見当たら





















写真 1 JICA 障害プロジェクトの職員とともに 
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ただ，モンゴル人の性格からしても 30 から 40 年待つというのは難しい．何しろ住 
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写真 3 ゲル集落地域 
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民もマンションに引っ越したいという意向を持っている．ウランバートル市として
























2,500 世帯，およそ 12,000 人を対象としている．この地域はウランバートル市の中心
部から最も離れており，住民はほぼゲル居住，暖房も石炭を燃やすなど生活レベル
は低い． 
現在医者 5 人，看護婦 5 人，赤ちゃんのワクチン接種専門の看護婦が 1 人，それ
以外ソーシャルワーカー1 人，当直係 1 人の計 13 人で対応している．男女比は一人
の男性医師を除き皆女性である． 
仕事は大変忙しい．毎日 5 人の医師が出勤しており，一人当たり一日 45 人から 75
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写真 4 病院の前で 
60
ところであり，月額 68 万トゥグルク（1 トゥグルク＝約 0.04 円なので約 3 万 1,500
円に相当）である．医者の給料は全国一律で，55 万トゥグルクから 80 万トゥグルク
（役職によって異なる）となっている． 





2.5 チンゲルテイ区デンジンミャンガ地区第 138 小学校視察 
【学校の概要】 
本小学校は，2015 年に建物が建設され，昨年初めての学生を受け入れた新しい小
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A Report of the Research Trip to Mongolia in 2017: 
The Current State of City Development and the Social Welfare Services 
Tomoko Nakamura 
Ibaraki Christian University 
 
A quarter of a century has already passed since Mongolia was created due to the collapse 
of socialism in the former Mongolian People's Republic. Mongolia revived from such social 
and political disturbance to a certain point through their economic growth, which included 
actively introducing foreign currencies and developing the mining industry. Simultaneously 
new kinds of social problems have arisen in Mongolia, such as a widening gap between the 
rich and poor and an enormous population concentration in Ulaanbaatar. 
We stayed in Ulaanbaatar for two days in 2017 to visit various kinds of institutions which 
are related to social welfare and development. They included JICA, administrative agency of 
Ulaanbaatar, hospitals and educational institutes. The aim of our visit was to investigate the 
current state of poverty in the area by interviewing the people who are engaged in providing 
services.  
Although time constraints obviously prohibited a full scale study, our investigations 
nonetheless taught us some important points regarding the area’s social problems and the 
ongoing approaches to them. For example, from the visit to JICA we learned about the social 
movement to raise consciousness amongst Mongolians in terms of pension schemes and care 
about disable people. Our interviews with administrative officers similarly helped us to 
grasp their intended social welfare and city development plans, whilst simultaneously 
revealing the limitations of their cash flow and budget. Hospitals and educational institutions 
also suffer from financial difficulties and all their departments therefore try to make the most 
of volunteer spirit, individual skills and ideas to improve social welfare services as much as 
possible. 
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